


































In various countries, the necessity of citizenship education is maintained and it is
really put into practice. In its background lie uidizations of social systems, interper-
sonal relationships, and the art of self, which are caused by globalization. The diculty of
corresponding to these uidizations causes withdrawal from social issues and personal-
ization, and that is a social problem. The purpose of this study is to maintain conditions
to introduce philosophy for children into citizenship education. First of all, the issue of
citizenship education’’in the age of globalization was extracted, referring to various analy-
ses concerning the late modern by sociologists, psychologists, and pedagogues. According
to these analyses, reexiveness becomes stronger and stronger in the late modern. It
is necessary for citizens to correspond to the reexiveness. The problem of transition
is however one of the main issues of modern philosophy, and the ndings about it can be
applied also to citizenship education. Analyzing current situations and issues of various
ii
practices of citizenship education in various places, we reconstructed a conceptual frame-
work and a methodology that citizenship education can be based on. On the basis of
the above-mentioned considerations, we developed a concrete curriculum of philosophy for
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The Advisory Group on Citizenship, Education for citizenship and the teaching of democracy in schools, 1998.
3品川区教育委員会『品川区小中一貫教育要領』（講談社）2005を参照。
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Lasch, Christopher, The Minimal Self, 1984. （石川弘義他訳『ミニマル・セルフ』（時事通信社）1986）、Sennett,
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（３）」『兵庫教育大学研究紀要』第 36巻, 2010: pp.89-102に基づく 。








































































































































































































































































Martin Heidegger, Phänomenologische Interpretation zu Aristoteles, Dilthey-Jahrbuch für Philosophie und



















































からの引用は Lask, Emil, Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre, Gesammelte Schriften in drei Bänden,
Band. 2, 1923/24の頁づけによる。
13
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20ユルゲン・ハーバーマス（細谷貞雄・山田正行訳）『公共性の構造転換』19942 [=Habermas, Jürgen, Strukturwandel der
Öentlichkeit, 1990]。以下、同書からの引用は翻訳による。
























































































Foucault, Michel, Surveiller et punir, 1975, Foucault, Michel, La volonté de savoir, 1976.




































































































































































































































































































































余暇の善用、倫理的性格をあげていた」（柴田 義松・斉藤 利彦『近現代教育史』（学文社）2000, p.67頁）。
12長尾十三二『西洋教育史』（東京大学出版会）1991, p.303。




























































































23嶺井 明子『世界のシティズンシップ教育』（東信堂）2007, p.10参照。1999年に行われた IEAによる公民教育調査 (IEA,
Citizenship and Education in twenty-eight countries: Civic Knowledge and Engagement at Age Fourteen, Executive
Summary)によれば、「国にとって不利となる歴史的側面をなるべく目立たなくしたいというある国の望みを描いたまんがを見
て、そこにある主要なメッセージを読み取ることができた生徒はたったの 57%であった」。しかし、同時に「公民の知識が最も





























SEC, Commission Sta Working Document. Progress toward the Lisbon Objectives in Education and Training.











27まずは PSHE(personal, social and health education)として遂行された。その内容は以下のようなものであった。1) キャ





































Ministère de l'éducation nationale de la recherce et de la technologie, L'éducation à la citoyenneté: Synthèse du





















































































































にする。ア 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが反映していること。 イ 日本国憲法は,国家の理想,天皇の地位,国
民としての権利及び義務など国家や国民生活の基本を定めていること」と述べている。














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































69例えば、LIPMAN, Matthew, Thinking in Education, 2003を参照。
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